





Relation between the Dust-fall 
and Rain-water Quantity Both Measured 
by a Deposit-gauge Assembly (111) 
Hiroshi OHT A， Isamu SANO， Toshiko ICHIKA W A 
and Isamu TSUBOI 
This paper treats the data of dust-fall and rain-water caught simultaneously by deposit-
gauges in Kasugai and Ohtake cities during the fiscal year 1984 ; the data of Kasugai city and the 
coastal area of Mikawa bay for the fiscal years 1982 and 1983 have been reported in two 
foregoing papers， and after these， we have likewise examined the present data. 
The results obtained are: (1) There holds an annual formula M/V = k・l/V+ 1:.between M 
(dust-fall， t/km' • mo) and V (rain-water， L/mo) at a monitoring site， k and 1:. being constants. 
(2) Expressing more fully， an almost linear relation M=m+aV一βV'applies， where m repre-
sents a constant independent of rain and a as well asβconstants relating to the dust-particle 
collection e百iciencyof a rain-drop. (3) The e伍cienciesestimated under such meteorological 
conditions as rain.fall intensity 0.1 ~ 1.0 mm/h and rain-drop diameter 0.5~ 1.0 mm are of the 
order of 10-'， this finding being just the same as that already reported. (4) The amount of 
suspending dust， a portion of which might be scavenged by rain is， by calculation， 3.3 and 3.7 t/ 









































[it 59 4 5 
M 3.9 3.8 
1 
V 8.1 6.7 
M 2.8 2.5 
2 
V 8.3 6.2 
M 2.7 2.5 
3 
V 7.7 5.6 
M 2.8 2.3 
4 
V 9.3 6.0 
M 3.1 3.1 
5 
V 7.9 5.4 
M 3.8 4.0 
6 
V 10.6 6.0 
M 3.3 3.3 




M 6.1 3.7 
10 
V 11.4 6.2 
M 3.9 3.5 
11 
V 10.1 5.4 
乱f 4.0 4.3 
12 
V 10.6 5.8 
洋・佐野 保@市)11 俊子。坪井 勇
表 ]-A 調査結果(昭59年度春日井市〕
M:降下ばいじん量 (t/krn'.月) v 降水量L/月〕
6 7 8 9 10 11 
2.5 2.7 1.9 1.9 2.7 3.0 
12.4 17.1 3.0 4.2 1.9 4.0 
2.8 1.9 2.6 1.1 1.6 1.9 
14.5 16.2 4.8 3.8 2.0 4.0 
2.6 2.0 2.1 1.1 1.5 1.8 
12.0 16.8 2.8 4.3 2.1 4.0 
2.1 1.9 2.6 1.1 1.6 1.5 
12.8 17.5 7.7 4.2 2.3 3.9 
2.5 2.2 1.8 1.2 1.9 2.0 
8.2 17.7 2.8 4.3 2.3 3.8 
3.8 2.5 1.8 1.8 2.3 2.4 
10.0 15.0 1.2 4.9 2.3 4.2 
3.2 2.7 2.4 1.7 2.1 2.2 
8.4 14.8 1.5 5.1 2.3 4.1 
2.7 2.6 2.1 2.1 1.9 1.9 
8.0 15.5 1.5 4.6 2.4 3.8 
2.6 2.7 1.8 2.1 2.6 3.9 
8.5 18.5 1.6 5.3 2.8 4.0 
2.7 3.3 1.7 1.8 2.4 2.7 
7.7 16.2 1.6 4.7 2.3 3.8 
3.5 3.3 2.8 2.0 2.8 2.5 


























2 3 M 
V 
2.9 4.2 2.8 
7.0 11.4 6.6 
1.8 3.1 2.1 
7.3 11.3 6.8 
1.8 3.3 2.0 
6.9 10.8 6.3 
1.8 3.1 1.9 
6.8 10.7 7.0 
2.0 3.7 2.2 
7.1 10.8 6.1 
2.1 4.0 2.6 
7.5 11.3 6.3 
2.3 3.5 2.5 
7.4 11.0 6.2 
2.4 3.3 2.2 
7.6 11.0 5.6 
5.9 7.5 3.8 
7.7 11.0 6.7 
3.5 5.4 2.9 
7.2 10.9 6.1 
2.5 3.9 3.0 






M二 m十日v-βV' (2) 
m>O， a>O，β>0 
考察(II) ばいじん量と降水量の測定値の聞の関係













* 3 春日井市の分については昭和59年度から調査地点が，その変更或は廃止に伴い， 16個から1個所に減少
したが， この中の 7個は従来と同じ地点である。
* 4 紙面の都合主，若干の場合をWIJ示






s 59 4 5 6 
M 3.5 2.1 3.2 
2 
V 15.1 6.0 21.1 
M 5.5 5.0 5.0 
7 
V 15.1 6.0 21.1 
M 3.9 2.3 3.0 
10 
V 15.2 6.0 20.5 
M 3.2 2.8 2.6 
11 
V 14.7 5.5 21.1 
M 2.7 2.1 2.5 
12 
V 15.1 5.6 21. 7 
M 3.6 2.3 3.9 
14 
V 13.6 4.7 19.7 
M 4.0 2.4 3.4 
15 
V 14.5 6.3 21.1 
M 2.8 1.9 2.7 
16 
V 14.5 6.1 20.8 
E江 3.0 1.8 2.8 
18 
V 15.2 5.5 21.4 
M 3.6 2.9 3.2 
19 
V 15.3 6.0 21. 7 
M 3.4 2.2 2.4 
20 
V 15.9 6.5 23.9 
M 2.3 1.9 1.6 
23 
V 14.1 6.5 25.1 































8 9 10 11 12 
4.0 3.0 1.2 1.5 1.4 
6.1 11.2 4.2 3.4 5.1 
4.8 5.4 2.3 2.2 2.1 
6.2 10.8 5.1 3.6 5.5 
4.0 2.7 1.7 1.9 1.6 
4.9 9.9 3.4 3.3 5.4 
3.9 2.9 2.2 2.1 2.0 
5.1 10.0 3.9 3.4 5.2 
2.6 2.5 1.1 1.3 1.4 
6.2 9.5 5.0 3.2 5.8 
4.1 4.0 2.0 2.1 2.3 
4.4 8.0 3.9 2.8 4.8 
3.5 3.3 1.8 1.8 2.1 
5.0 9.8 4.4 3.4 5.1 
3.8 3.2 1.9 2.1 2.1 
5.1 9.5 3.7 3.2 5.0 
2.9 2.7 1.1 1.7 1.6 
5.6 9.6 4.9 3.2 5.5 
3.9 2.8 1.6 1.8 1.6 
5.1 9.8 4.3 3.3 5.5 
3.4 2.3 1.5 1.5 1.6 
6.5 11.2 4.5 3.7 6.1 
2.2 1.5 1.1 1.0 1.3 















































































又， 2β/庄は， Aの場合8.8，X 10-2 (10-'・cm-')，Bの場













2 Rが1mmのとき390(cm/sec)， 2 Rが0.5mmのとき280(cm/sec)などである。これについては，
例えば山本義 気象学概論(朝倉，昭49)，第5章を参照のこと
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図 l一日 ばいじん濃度 (M/V，t /km'・L)と降水量
(V， L/月〉の間の関係 (点につけた数字
は月を示す〉
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図2-A 回帰式 M/V=K・1/V+ムの図示(表2-A 参照〉
降下ばいじん量と降水量の間の関係について(第3報〉 69 
Nu 7 8 Nu14 N口19。
5 0 / A 8 80 0.8 。
1 。
9 10 5 
。
3伺r。-ノ90-o /0/12 1。0 07 @ 。 。 1 
0.4-1 0.4 3 ~ 125 0.4 10 401 EO 。 ら9 。12 
2 。。
O 4 4fY~oo 6 。27 6 
6 
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図 2-8 回帰式 M/V=K ol/V十ムの図示(表 2-B参照〕
表 2-A 調査地点別の年間平均ばいじん量 CM)並びに 表2-8 調査地点別の年間平均ばいじん量CM)並びに
直線 M/V=k.1/V+ムの勾配(k)と切片(ム〕 直線 M/V=k・l/V+ムの勾配(k)と切片(ム〉
(春日井市) 〔大竹市〕
調査地点 M k ム
1 2.8 2.4 0.07 
2 2.1 1.5 0.08 
3 2.0 1.4 0.09 
4 1.9 1.3 0.09 
5 2.2 1.7 0.08 
6 2.6 1.7 0.15 
7 2.5 1.9 0.09 
9 2.2 1.8 0.09 
10 3.8 3.0 0.12 
11 2.9 2.0 0.16 
12 3.0 2.3 0.10 
平 均 2.55 CM) 1. 91 0.093 
3-A)， 2β/ a = 8 . 83X10-' C表 3-A)， V二 6.37L/月
(表 1-A)であるからこれらを代入すると K二 3.3，(t/ 
km'・月〕が得られる。同様にしてBではM-mニ 1.5o(表
2-B及び表 3-B)， 2s/aニ 5.93X10-2 C表 3-B)，







調査地点 M k ム
2 2.3 1.3 0.11 
7 4.0 2.3 0.20 
10 2.6 1.7 0.10 
11 2.6 2.1 0.06 
12 2.2 1.4 0.09 
14 3.0 1.9 0.14 
15 2.8 1.7 0.12 
16 2.6 1.8 0.09 
18 2.2 1.3 0.11 
19 2.6 1.7 0.11 
20 2.4 2.0 0.04 
23 1.6 1.3 0.03 
平 均 2.5sCM) 1. 72 0.100 
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図 3-A ばいじん量 (M， t /km' .月〕と降水量 (V，
L/月〉の聞の関係〔曲線は表3-Aの式
M=m十αV βV2を示す〉





調査地点 m α β 2β/αX102 
l l.5 0.38 0.018 9.5 
2 0.7 0.37 0.017 9.2 
3 0.7 0.36 0.016 8.9 
4 0.4 0.38 0.017 8.9 
5 l.0 0.35 0.015 8.6 
6 0.9 0.49 0.024 9.8 
7 l.3 0.31 0.013 8.4 
9 l.3 0.28 0.012 8.6 
10 l.4 0.68 0.031 9.1 
11 l.3 0.44 0.018 8.2 
12 l.8 0.28 0.011 7.9 
平 均 l.12 0.393 0.0174 8.83 
降下ばし、じん量と降水量の間の関係について(第 3報〉 71 
表 3-8 M二 m十αV-sV2 中の m，a及ひβ 〔計算値〕
(大竹市〕
調査地点 m α β 2β/αX 102 
2 0.9 0.23 0.005 4.3 
7 l.3 0.48 0.014 5‘8 
10 l.2 0.25 0.007 5.6 
11 l.4 0.25 0.009 7.2 
12 0.5 0.33 0.011 6.7 
14 l.0 0.42 0.014 6.7 
15 l.1 0.31 0.009 5.8 
16 1.0 0.33 0.012 7.3 
18 0.8 0.24 0.006 5.0 
19 l.1 0.27 0.007 5.2 
20 l.8 0.10 0.003 6.0 
23 0.9 0.11 0.003 5.5 
平 均 l. 03 0.277 0.0083 5.93 









l. 62 X 10-2 
l. 41 X 10-2 
1.13 X 10-2 
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1/3.6 X 10-4 
5/3.6X10三5
2/3.6 X 10-5 
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0.95 X10-2 
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